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水砕スラグを利用した透水性舗装の路床、路盤に関する実験的研究
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Abstract 古田 purposeof this reserch is the application to the roadway of permeable paving that have water 
infutra註onand water retention， These realization enable to fo武erground water， toactiva句 ofa plant， toreduce of 
cummer 盟国onroad surface temperature， toreduce the burden of a drainage facility of sewerage etc， It assumed 
that nature puts closer it to the water circulation that h田 basically.Reason that permeable paving wωnot adopted 
to a roadway until the present， when an infutration rain water entered in a subbase， a subgrade and be because it 
W 田 thoughtthat pavement destroys it by a tra伍cload， Water granulated slag 0∞ur官邸 aby-product川Ihena pig 
iron is manufactured， Demonstrate the latent hydraulic property that is the characteristic by an alkal stirnulation 
medicine，and an立nprovementsubbase， a subgrade町 eprepared， It has without causing a strength decrease even if 
depend on the infutration of water and that have the sufi.cienn七permeability.And examinationおbeingadded from 
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(hlCBR~J + h2CBR~J +・..hnCBR~J i 3 …(1) 
CBRm邑 I ~ " "1 
I 100 I 
CBRm: m地点の CBR
CBR ぃ CBR2，…CBRn: m地点の各層の CBR
hぃ h2、… hn:m地点の各層の厚さ
h 1 + h 2…+ hn=100(cm) 
ケミカル水砕を改良路床材として用いる。ケミ





















































































~ 推定透水係数(cm/s)施工直後 供用 1年後
透水 Iエ 2.88 X 10-3 3.56 X 10-3 
区
透水Iヱ 2.21X10-3 8.65X10-4 
区
表 5に示すように供用 1年後の測定は、透水 I
工区が 10-3、透水Iヱ区が 10-4のオーダーであり、
ともに施工直後と比較すると透水能は低下してい
るが特に大きく変化していないといえる。
7 結論一
・ケミカル水砕、路盤ともに非常に短い養生期間
で規格値を満たす CBRを得ることができる。ま
た、寒冷地における凍結融解の繰り返しに対して
も強度低下は小さく施工上は問題ない。
-ケミカル水砕、路盤は一般に利用される砕石路
盤 (C・30) と比較しても、空隙が多く透水性舗装
の路盤としての十分な透水能力を持っている。ま
た、保水能力も優れているため、夏季においては
蒸発潜熱によって路面温度の低下させ、都市部で
の熱環境の改善に大きな効果が期待できる。
-ケミカル路盤を用いた透水性舗装は、供用 1年
後においても透水能力を十分に確保しており、支
持力の低下やひびわれはなく、 C交通に対しては
十分に耐えることができた。また、ケミカル路盤
の骨材に再生コンクリートを用いても強度的に問
題ないため、スラグやコンクリートがらのリサイ
クルの点からみても有効かっ低コストの舗装が可
能と考えられる。
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